






























Redesign of Community Education for Decreasing Population:
A Case Study for the Hokkaido South Block Area
Toshihiko Hara
School of Design, Sapporo City University
67SCU Journal of Design & Nursing Vol. 10, No. 1, 2016
SCU Journal of Design & Nursing Vol. 10, No. 1, pp.67-76, 2016
Abstract: This paper focuses on the demographic crisis of rural communities in Japan and the
functional reform of their public services and policy measures. According to the estimation
published by Nihon Sousei Kaigi (Japan Policy Council 2014), about 80% of municipalities in
Hokkaido are confronting a possible extinction in the near future. The Local Creation Act has
already been enforced by the minister in charge of overcoming population decline, and as of
October 2015, all the municipalities of Japan are working toward population targeting and a
development plan for the Chiho Sousei ( regional revitalization ). For the successful
performance of this plan, we also need functional redesign of community services at the
municipal bodies, adjusting for the shrinking population in the future. From this viewpoint, the
paper shows the possible way to redesign community education for decreasing population in a
case study for the Hokkaido South Block Area. Firstly, the backgrounds of diminishing and
rapidly ageing rural populations with the lowest low fertility are explained from historical
development of demographic transition in Japan, and the demographic mechanism of possible
extinction is elucidated. Secondly, using the data of the regional population projections of
Japan: 2010-2040 ( NIPSSR 2013 ), the population changes of the four Development and
Promotion Bureaus in the Hokkaido South Block Area are analyzed in comparison with the
average in Japan, Hokkaido and Sapporo City. Finally, the functional redesigns of community
education in various fields are proposed.
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1 ．はじめに 人口減少と地方創生
日本の総人口は 2008 年の 1 億 2808.4 万人を
ピークに減少期に入り，合計(特殊)出生率(1) は
2005 年の 1.26 を底に回復基調に転じたものの1)，







合)が 25％を越え 4 人に 1 人が高齢者という状況
が現実となった．2014 年末には団塊の世代も全






































































































































(平成 25 年 3 月推計)』(国立社会保障・人口問題
研究所 2013)を元に(4)「20～39 歳女性」人口が
2040 年までの 30 年間，50％以上減少する市町村
を算出し，『消滅可能性都市』として地図化した．
ベストセラーとなった『地方消滅』8) によれば，そ
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図 2 道南ブロック(渡島・檜山・胆振・日高)
胆振総合振興局： 4市 7町 日高総合振興局： 7町


















30 年後の年少人口は，全国 63.7，北海道 53.8，
札幌市 59.8 であり，胆振 56.1，日高 46.4，渡島












30 年後(2040 年)には，全国でも 10.0％，北海道













齢人口(図 6 )，2010 年を 100 とすると 30 年後は，
全国でも 70.8 と 30％近い減少となり，札幌市は
69.0 とほぼ全国平均に近いが，北海道は 61.0 と
40％近い減少となる．道南ブロックでは，胆振






















地域に住む 65 歳以上の高齢者の数は，2010 年
を 100 とすると，30 年後には，全国 131.2，北海
道 125.5，札幌市 173.9 となり，全国では 30％，
北海道で 25.5％程度の増加に留まるが，札幌市で


























2010 年を 100 とすると，30 年後には，全国が
156.6，北海道 156.4，札幌市 222.6 となり，老年
人口以上に大都市地域で急増する(図 10)．道南
ブロックは胆振 133.4，日高 110.7，渡島 115.7，









全国 20.7％，北海道 25.1％，札幌市 24.2％．胆



















































































































































































































































(PTFR：Period Total Fertility Rate)ともいう．
これに対し，実際の生涯出生力はコーホート完
結出生率(CTFR：Cohoert Total Fertility Rate)と
いい，同一出生年次の女子の年齢別出生率を 15 か
ら 49 歳まで 35 年，合計して求めるか，出産力調
査などで過去に遡り，出産した子ども数を調べて
求める．
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人口減少に対応した社会教育の在り方
準の約 70％であることがわかる．逆にいえば，現
在の出生力では，人口は 1 世代(約 30 年)で 30％
づつ減少する．
(3)原俊彦「道南ブロック(渡島・檜山・胆振・日高)の
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